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Abstract : V2 (Verb-Second) is considered to be typical for German Languages. Even though English belongs to the 
German family, Present-day English does not show V2 anymore. However, Old/Early Middle English used to show 
V2. Therefore, many scholars tried to explain why English lost V2. In this study, we propose the different approach 















 次に英語で V2 消失が起こった要因としては、例えば
Hulk & Kemenade (1995)では、(1)に見られるような接語
の存在がなくなったことが、その要因としている。 
(1) Æfter his gebede he ahof þæt cild up … 
    after his prayer he lifted the child up 
















(2)           OE         Early ME       Late ME 
Inf.       –an           -en             -e 
1sg        -e            -e              -e 
2sg        -st           -st             -st 










(3) a. 北部方言：Topic – V – NPSubj  (V2) 
Topic – V – ProSubj  (V2) 
b. 南部方言：Topic – V – NPSubj  (V2) 






(4) 後期中英語期南部方言(Late ME)： 



























































は文の定性 (Definiteness) を示す定性素性 [+F] があ
り、それは時制 (tense) や法 (mood) によって実現され
る。V2 言語の場合には、C0に [+F] があるので、[+F]を
語彙的に実現するために、C0に動詞が移動して V2 が起こ
る。OEにおいては同様の操作をしていたが、MEに[+F] が
I0 (=T0) に移ったことにより、V2 が起こらなくなるとし
ている。この説明では、なぜ定性素性が C0 から I0に移動
したか明確でないことと、Platzack の説明では、英語が































一方、Y. Hosaka (2009)は、ドイツ語は CPと TPがまだ


















(5) a. þess vegna hafa ekki verið margin nemendur hér  
      therefore  have not  been  many students here 
     ‘therefore many students have not been here’ 
                           (Wurmbrand (2004:14)) 
b. and  swas miclum sniwde swelce micel flys feolle 
      and Ø so heavily snowed as if much fleece fell 
‘and it snowed so heavily, as if a lot of fleece 
 were falling’ 







 そこで、ここでは Y. Hosaka (2009)の考えを OE に採
用する。彼の考えによると、現代ドイツ語においては、言
わば CPと TPを兼ねる FPがあり、それが V2に関わってい
ると仮定される。 
(6) [FP Spec F’[ F  VP ] ] 






また Hulk & Kemenade (1995)の主張によると、主格の







すると OE / ME 初期の構造と、ME 後期以降の構造の違
いは次のように示される。 
(7) i) OE / ME初期（V2を示す）:  
話題・評言構造: [FP  XP  [F  V] … 
ii) ME後期以降（V2消失、TPが台頭）： 

















ていたと仮定する。その原理を EPPに倣って、TPP (Topic 
Prominence Priciple)と呼ぶことにする。 







(9) a. Ich weiß nicht, was du gesehen hast  
I   know not   what you seen  had 
   b. Watson behauptete, dieses Geld hatte  Moriarty  
Watson claimed     this  money had  Moriarty 
gestohlen 
      stolen 













ら、ME 後期に V2 が消失するのは、次のように仮定する。
OEには、ドイツ語と同様に、話題化要素を要求する FPが
あるため、動詞は FPの主要部へ移動し、V2を示す。しか




(10) a. OE  
 
[FP On twan þinggum[+topic]i hæfdej [VP God tj þæs mannes 
with two things         had     God  the man’s 
sawle gegodod ti]] 
   soul endowed 
 ‘with two things God had endowed man’s soul’ 
                     (AHTh, I.20, Kemenade(1987:42)) 
  b. ME後期  
 [TP Thare-fore Ihesui esj [VP ti tj noghte funden  
therefore   Jesus is          not   found 
in reches 
     in riches 
    ‘therefore Jesus is not found in riches’ 






な倒置はおこらないので、V2 をめぐる TPP の原理には関
与しないと仮定される。 

























の the invisible starが恒常的な読みを持つのに対し、






(i) thou ne knowest nat what is the eende of thynges? 
you not know   not what is the end  of things 
   ‘you don’t know what the end of the things is?’       
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